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The experimental plants were grown in sman cups during a period of 3 0
days after seeding, Various concentrations of S02‐gaS(0.1, 0.5, 3.0, 5.0,
and 70 pp■1)、vere apphed to the young plants for 30 minutes in the ex‐
posal chamber shOwn in fig. 1
S02‐gaS damaged the plants in the fOrm of smog spots On thier leaves
above their critical concentration  The experilnental plants were classined
according to the relationship between S02-gaS Concentrations and the per
cent of the smOg spot area on their leaves, as shown in table 3.  たヽariety
Heavenly blue of Pヵ″bヵλ η夕 ChOisy and P¢万JιαヵクルS,¢Sο¢クS BrittOn were
classified in the extremely sensitive grOup and 5 kinds of C4‐plant in table
3 and AJJづ″夕″ιケタb♂″οs%,η Rottl vere classified in the grOup as being resistant
tO S02-gaS, The C3‐plants shOwed slightly more inhibition by the S02~gaS
than C4‐plants in photOsynthetic activity. The inhibitiOn ratio of the phOtO_
synthesis was in accOrd with the per cent of smog spot area on theleaves,
evident 48 hrs,after treatment.
Four kinds Of crops were selected froni table 3,and cultured on the box
showing in ig. 2 during the period from May 22 to May 31 at the same
place under clean air conditions  Then, the culture box was delivered to
nve places in air‐po uted_areas in order to investigate its practical use,and
the plants were harvested on July 10.  All plants as phytometer for air
pollutiOn grew adequately,but the smog spots were recognized on the leaves
of P力″う
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植物の種類によつて大気汚染物質に対する抵抗性
に差異 のあることは,Thoms and Hill(1987),米

























































































































Table l. Damage symptons On leaf as a result of sulfur diOxide treatment
Plant name S02 COnCentration in
ppm
After times frOm treatment in hr
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Plant name
S02 concentration lnAfter times from treatment in hr
ppm 0 1 5 24


























ホ ウ レ ン ソ ウ




ニ  ン  ジ  ン

















































































ダ  イ  コ  ン
Raphanus sativlls L.




































After times from treatment in hr
1 5 跡















































































































































After times from treatment in hr
1 5 24


























































Allium tuberosum ROttl. ?
?











NOte. Plant age : 30  days after seeding. Treatment period i 30  minutes in each concentration.
D :Decolorized spot, P I Permeated spot. B I BrOwn spott W:White dried spot.
Pharbitis nil choisy: Variety name(1)¨.He venly Blue, (2)…・Hama no yosohoi,
(3)…Murasakishshi.
達しているが,同表木尾のソルガム以下はそれに達  ると,作物の亜硫酸ガスに対する抵抗t生程度がよく
するのに3日間を要している。           ゎかる。同表の数字は被害部面積 (煙斑面積)の全
第2表には処理2日後における煙斑部面積比率が  葉面積に対する比率 (%)である。供試した作物に
記載されてあるが,これと煙斑の進行状況を対照す  かぎって言えば,単子葉植物が亜硫酸ガスに対して
作物幼苗の亜硫酸ガスに対する抵抗性の差異とそれを応用した大気汚染検出用植物計   211
Table 2, Per cent of damaged area on leaves 48 hr after sulfur dioxide treatment







































































































マ ク ワ ウ リ
ダ  イ  ズ
ゴ      マ
二十日ダイコン
ト  マ  ト
アサガオ(紫獅子 )
ニ ン ジ ン
ホ ウ レンソウ
アサガオ(浜の粧 )
パ  セ  リ
シ ュ ン ギ ク
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Table 3, Classified list of resistance of variOus young plants tO S02~gaS
Classification植 物 名 Plant name Critical concentrationin ppm
Extremely sensitiveアサガオ岱ブンリー)レ→






シ ュ ン ギ ク
パ  セ  リ
アサガオ(浜の粧)
ホウ レンソウ
ニ ン ジ ン
アサガオ(紫獅子)


































































































































NOte. Critical concentratiOn i ConcentratiOn happened 10ワち damaged area on leaf at 48 hr after from
treatment,
日すべき点はアサガオ3品種のうちでもヘブンリー  部の半分以上が可視的障害を受けたゴマ,ソバ,ア
・ブルーは他のものよりも感受性が大であり,同品  サガオ (ヘブンリー。ブルー)等は光合成をおこな
種が光化学スモッグ検出用の指標植物 (松中1974)  っておらず,呼吸作用のみをおこなっている状態で
として好適している点を考えれば,これは各種有害  ある。葉に可視的障害のみられないヒエ,アワi ト
ガスに対する汎用的な用途で大気汚染検出のための  ウモロコシ,インゲン,ナス,等でも23～39%と低
檀物計に是非とも採用したい品種である。      下している。処理後24時間を経過すると全ての作物





間後においては全ての供試作物の光合成量は処理前  煙斑部面積90%のアサガオ (ヘブンリー ・ブルー)
に比べて約50%以下に低下しており, とくに,葉身  でも処理前の50%の光合成能力を示した。このこと








































Table 5. Coeficient of correlatiOn between relat?e photosyn h tic amount Of 12 plants shown
in table 4 and the per cent of damaged area Of leaf to totalleaf area at 48 hrs
after S02~gaS treatment







Table 4. Changes of photosynthetic act?ity b  r atment of l ppm S02~gaS during 30 minutes
檀物名(品種名) Plant name
Damaged area Of
leaf at 48 hr
after









水    稲
ダ  イ  ズ
アサガオ(浜の粧 )
ゴ     マ




















































































Fig,2,CrOss―sectional view Of water cuhure me―
thod using air hft pump.
NOte.A:Sman atr pump. B:Nutrient solu―
tion. C i Container box(volume 50η).
D i Culture pot. E:Air lift pump.
Fig.4.Enlarged figure Of crOss―section
the culture pot.























of the culture pot flled









Table 6.  Plant grO、vth in culture bOx shown in fig, 2 as phytometer posting
to f?e places and its cOefficient Of variance(c.V.)
Note. planted time: May 20. Posting tine: May
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